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"1 9 2 9 " crcc cum plir, con la publicacidn de este
cnsayo de R adi M aestri. un deber irrenunciable.
Y hacer buena su orientacidn de siem pre,
E l problema cubano. de tan am plia trascenden cia para el Continente. estd hoy— ceguera es com plicidad— en un momento decisioo. U rge, antes que
otra cosa. aislar descarnada y screnam entc sus clcmentos. N o basta el corte transversal que alguna vet
han sufrido. D el conocimiento de cada uno de sus
recodos y sombras surgird la fdrm ula saloadora.
Esa form ula ha de tener significacidn econdm ica y
no podrd irse a ella sin una crisis del latifundis m o. que de tan peneirante m anera se estudia en
estas pdginas.
"1 9 2 9 " no es n i unica n i principalm ente una
reoista politico. P ero nunca ha rehuido su deber
cubano. c P or que oer las cosas con un solo o jo .
aunquc estc sea pineal? iP o r que n o realizar en
Am erica— mundo de tragedias y de sorpresas el
hombre pleno. inmerso en las realidades y librc
en s i mismo?
LOS E D IT O R E S .

T 7 S T A monografia fu e presentada en la U nif y
ccrsidad N acional com o tests para el grado
de D octor en Derecho Ptiblico. E s un capitulo de la quo originariam enle se pensd: P o sicion de la Econorriia Cubana. Razones de particu
lar eoidencia para los unioersitarios impusieron
este Itmite a m i ambicidn: en cl " curriculum"
academico se ha asignado a los estudios econdmicos
una m inim a importancia. Todo se reduce a sendos
cursos de Econom ia P olitico y de H acienda Ptiblica.
Nada de Econom ia N acional. de H istoria de la
Econom ia. de Esladislica. de Ceografia Econom ica,
de Dem ografia. Adem as. e l cstudiante trabaja su
tesis en un aislamiento compromctedor. P or lo
lanto. se le condcna a un autodidacticismo que ha
de solioianlar a quien calibra la responsabilidad
que enlraha toda fa en a cientifica. A s i. n o huelga
adeertir al lector de buena f c la indole fatalm ente
ensayistica y provisoria de este cstudio.E l Tribunal designado para enjuiciarlo — in legrado por los Profesores Oscar Garcia M ontes.
Jose P erez Cubillas y Cesar Salaya— lo acogiS
con una simpatia y una tolerancia que em penan
m i reconocim iento com o outer y m i respeto como
alumno.
R. M . A .

A post-guerra sc caracteriza por la akrmacion
y la importancia de las economfas nacionales.
La frase "nacionalismo economico1' jamas alcanzo
un tan dilatado valor de uso com o en esta cpoca.
La guerra— por lo menos— sirvio para recordarnos la primordialidad de la actividad econo mica
en el com plejo de las actividades kumanas.
Pero aun esta verdad que surgia de su seno
ensangrentado la ka envuelto en las mixtificaciones que kacen de la gran peripecia el mas
irrisorio escamoteo que se kaya jugado a la ignorancia de los komkres. Porquc ya un analisis
somero descukre en el nacionalismo economico
con tradicciones esenciales. Haklar de eeonomxas nacionales en tiempos en que— espontaneamente——nace y crece un mercado mundial es— si
sc kace con smceridad— para apuntar una m aninesta antinomia. De lo contrario es velar la
clara intek'gencia de los keckos con ^alsedades
o inexactitudes.
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y las formas ultimas de la gran indu stria— trusts,
protcccionismo, etc.— se dcsplaza su ambicion
orgamca y con ella sus luchas y sus contradicciones al escenario mundial en que se opera entonces una frenetica carrera por las mejores posiciones. Comprobamos—en sintesis— lo que el
marxista ruso N. Boukbarme ba dcfinido como
Un sistema de relaciones de produccion y de
relacioncs de cambio correspondientes abrazando
la totalidad del mundo* • * ( i ) . cs decir. una eco
nomic y un mercado mundialcs.
El nacionalismo economico representa una actitud denvada de esa situacion pero— aparcnte
negacion— oponiendosele. Es una actitud de
buen soldado, puesto que aceptandola se apresta
a llevar en ella la mejor parte. Pretende con formar la realidad economica a la politica—-y no
vice-versa. Pretende fortaleccr al Estado asegurandole su propia economia. Para lograr tales
propositos— y he aqui el talon de Aquiles
del intento— ha menester absorver fuentes de
materias primas y mercados extranjeros. y asi
se allnea junto con otros rivales en la competencia. a la postre sangncnta. a que antes aludiamos. Asz, pues. el movimiento entrana un
esfuerzo de vigorizacion para convivir y triunfar
en el mercado y la economia mundialcs exis* un systemc de rapports de production et de rapports
d echange correspondants embrassant la totality du
monde
12

tentes. Pcro al cobrar alientos gracias a la sublimacion de la idea nacional—emincntemente
antieconomica— provoca una reaccion trastornadora. En este clrculo vicioso se debate boy el
mundo capitalista y las contradicciones que confronta son insolubles dentro de la orbita de sus
posibilidadcs.
La economia nacional. por lo tanto, que como
idea economica resulta klbrida y contradictoria
es. sin embargo, el kecko pnm ano de la actual
estructuracion economica. Se imponc. pues, precisar su contemdo. Entendemos por economia
nacional la subordmacion a un Estado dado de
luerzas productoras y mercantiles bastantes
tambien dadas. Lo que dctermina. pues. su constitucion son las relaciones de produccion y de
cambio pero no de consumo. Por lo tanto. no
atane a su efectividad ni traiciona su naturaleza
el que el reparto entre las clases sociales antagonicas sea irrisorio. Es sukciente para crear
una economia nacional el kecko de que sus prin
c ip a ls beneficiarios radiquen en el pals en que
florece el sistema.
Precisada la Indole y encarecida la signikcacion
de las economlas nacionales es llcito preguntarse.
como micio de nuestra mvestigacion. £es la
economia cubana una economia nacional? Y si
no iQ ue es?
Al que el concepto que kemos adelantado de
economia nacional parezea justo y claro se le
13

ocurnra evidente nuestra respucsta negativa. El
Estado cubano no es el arbitro de la vida eco
nomics cubana. M as aun: el Estado cubano se
encuentra presionado por la economia cubana.
Un caao reciente lo ateatigua: ante la posibilidad
de una elevacion de laa tarifaa aduaneras norteamericanas que gravaria todo nuestro comcrcio
de exportacion. Cuba— economica y obcialmentc—
comparecio junto con las coloniaa y dependencias
de Estados Umdoa ante el Comite de Medioa y
Arbitnos de la Camara de Repreaentantea de
aquella Republics. Y alii se expuaieron declaraciones de tan explicita significacion com o estas:
Aunquc oficialmente vienen en repreaentacion
de si mismos. comparecen ante este Comite productores americanoa de azucar cubano que repreaentan tambien a toda Cuba'*;* * . .. es buena
etica. buen negocio y buena politics para el Congreso el intereaarae tanto por Cuba com o por
laa poaeaiones insulares de los Estados Unidos".*
(2). El Eatado cubano es un Estado interdicto.
Su radio de actividades vese delimitado por fuerzas que no le pertenecen y que no por eso puede
desconocer. Internacional y economicamente esta sujeto a una minondad que no son suficientes
* ” • . .th ou gh officially representing them selves American
producers o f Cuban Sugar appear before this Commitee
a lso representing the w hole o f C u ba'*: ” . . . it is good
m orals, goo d business and good politics for C ongress to
be a s solicitous fo r C uba a s for the insular possessions
o f the United S tates”
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a coHonestar babxtos y mancras anejos a una
cabal responsabilidad y personahdad. Jose Or
tega y Gasset requena vinlmente la atencion de
sus conterraneos sobre la coexistencia de dos
Espanas irreductibles: la odcial y la vital (3 );
nosotros podriamos— cmulando su observacion—
descubrir la triple convivencia contagiosa y ansca
dc tres Cubas; la vital,— azorada. escasa, dcsorientada: la oficial—ingerto. punto medio de comentes contrapuestas: y la otra Cuba no cubana
intrusa y dommante.
Y no es el Estado republicano actual cl unico
que cn nucstra Histona sc ba visto acondicionado
a csta subalterna posicion. El Estado colonial
espanol exietio sometido cn gran parte del siglo
pasado a una pareja situacion. Esta fue una de
las mas poderosas concausas que precipitaron su
exclusion final de America. Lo prueba— apelamos a un Kecho que cs ya un lugar comun de
nucstra bistoria— la crisis que propicio cn Cuba
cl cese en 1895 del Tratado de Reciprocidad entre
Espana y Estados Umdos como corolario de la
derogacidn de la tanfa McKinley a cuya sombra sc concerto el Tratado. Y es porque esta
suzerania que advertimos no nace d c una contienda entre nacionalidades o razas. sino del eboque
— paso inmediato al contacto— entre una economia
pujantc y otra decadente. esto cs, entre un Estado
fuerte y otro debit. 0 — vista la cuestion desde
distinto angulo— de la aproximacion de una so15

ciedad que Ha alcanzado una neta clanHcacion
clasista a un nucleo que apenas o aun no Ha
traspuesto los estadios precapitalistas de composicion social. La pnmera comporta com o organo de estabilizacion y defensa un Estado coHesionado y consciente. La segunda oscila en su
morfologia politica desde el despotismo. la tirania y la dictadura unipersonal Hasta el predominio incierto de los grupos mas activamente
organizados. Y esta ultima etapa— Historicamente fatal y transitoria— se perduraHiliza cuando
estos paxses atrasados son presas de las economias de los mas modernos. puesto que condenando toda la poblacxon vernacula a una
umforme existencia trabajadora. salvo aqucllos
que se Hacen aliados o comitrcs. se detiene el
proceso social mismo.
El ejemplo de Cuba llustra el fenomeno. No
Hay— ngurosamente demarcada por la tradicion
y el ganapan.— una burguesia cubana. Tampoco
— por identica causa— un proletariado cubano.
Por eso la cubanidad— genericamente considerada
— es un impulso todavia vital en nuestro pais.
Por supuesto, no constituimos uno de aquellos
nucleos protoHistoncos en que— si acaso— muy
levemente se esbozaban ciertas jerarquias miticas.
Pero las estratiHcaciones de la sociedad cubana
son salvables. ondulantes. Vease nuestra lite
rature tan leal coeiiciente siempre: no Hay en
ella un Bourget ni un Blok. Y fuera anacronico
16

pensar Hoy cn una mesocracia fascists o cn una
dictadura proletaria com o eventualidades cubanas (4). Esto no impide la division en clases
de la sociedad: Hay capitalistas y burgueses y
proletaries cubanos. N o Hay un capttaltsmo o
un proletanado cubanos.
La ordenacion anteriormente expuesta es— de
acuerdo con la teoria clasista del Estado-~la
genesis de la insuHciencia estatal cubana. Acusa
la artificialidad o— quizes— el parvulismo del Estado cubano. N o Hay una clase nacional usufructuana de las nquezas del pais. El Estado
— organo de esa primacia— pierde. por lo tanto.
su razon de ser. Se convierte entonces en el
agente de otro Estado- - el que es con las nquezas
cubanas comun patnmomo de un capitalismo extranjero. El personal que ostenta su representacion es criollo y Hasta puede salvaguardar intereses que le son propios. N o obstante este
detalle, es toda una maquinan’a ecHada sobre la
nacionalidad, pero no una superestructura espontanea de la misma. En sintesis: la afectacion
al extranjero de la economia de una seccion
priva a esa seccion del sosten que demands
para organizar politicamente su defensa— del Es
tado; y esto reacciona a su vez facilitando las
enagenaciones de nqueza nacional.
iQ u6 es, al cabo, la economla cubana? Una
economia colonial. Adscrita a un capitalismo ex
tranjero por el y para el funciona, y con 6l expe-

rimcnta vicisitudes c, insolitamente. prosperidades. El cultivo de la cana y la fabricaci6n del
azucar eon sue principalee actividades y ellae
ee encuentran vinculadas a la euerte de una de
las facciones del mercado azucarero estadounidense. El tabaco. el Hierro, las frutas para exportacion sufren Hay identico deetino. El mer
cado de importaci6n— merced a un Tratado que
reporta muy disimiles beneficios— es monopolio
de la industria norteamericana en cuantos capitulos esta puede figurar. Campo insuperable
para inversiones en ella se obtiene mano de obra
envilecida— o envilecible, gracias a la importacion
de braceros— , cercania inmediata. suelo feraz
y clima excepcional. aquicscencia oficial y par
ticular. La vida financiera toda depende de instituciones bancarias extranjeras. principalmente
• *
•
norteamencanas. que se arrogan ominosos p n vilegios. ^Discutira alquien todavia que Our
Cuban Colony” es frase no por dolorosa menos
veridica. y que la implicaci6n ironica de que la
doto quien la empleo como titulo de su excelente libro — L. H . Jenk6 — solo merece nuestra
gratitud?
Esta condicion colonial de la economxa cubana
determina su cualificacion y su objetivo. Toda
ella se orienta Hacia el Norte y del Norte recibe
capitales e impulso. Las finanzas y el comercio
siguen las oscilaciones del imperialism© que se
cierne sobre Cuba. Mientras tanto. Cuba no es
1 1 >4
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un mero accidente geografico. sm o un chance
en el sentido yanqui del termino. Se la toma
en cuenta para explotar mas cientificamente las
oportunidades que brinda. Asi se ba llegado a la
casimonoproduccion azucarera que es ruinosa y
aventurada. Pero ella estaba determinada por el
incesante crecimiento del mercado azucarero.
Satisfacerlo era scguir la linea del menor csfuerzo.
En el cuatrenio 1909-13 la produccion mundial
de azucar de cana fuo de 8.967,000 toneladas;
en el correspondxcnte a 1919-23 fue de 12,536.000
toneladas. La primera cifra representa el 5 6 %
de la produccion total de azucar; la segunda el
73*18% (5) Com o artxculo d c consumo el progreso
del azucar ba sido aclarado: en 1910 el consumo
“ per-capita" de azucar en Estados Unidos fue
de 79*7 libras; en 1926 de 114*4 libras (6 ). Y todavia el Sugar Institute. Inc. ba abierto una cam pana para intensibcar el consumo del azucar en
Estados Unidos (7). Fueron estas perspectivas
las que— reiterado testimonio de la anarquxa ca pitalista— produjeron la superproduccion actual.
Acompanamiento de la monoproduccion son. de
una parte, la disminucion en el cultivo de los frutos mcnorcs y sus analogos. y d e otra. el fomento
del latifundio. Ademas. la introduccion de inmigrantes llamados “ indeseables y la mdustrializacion de nuestra agrxcultura.
Y esta transformacion radical de nuestra economia no se ba verificado mediante causas en19

dogenas. De hater sido asx cualquier problems
a que diera lugar tendrxa seguro remedio. de
acuerdo con el postulado marxista segun el cual
el planteamiento de un problema comporta los
elementos de su solucion. Pero como esta crisis
economica que atraviesa Cuba— porque todavxa
no ha tramontado el ciclo— se debe a factores
exogenos que rompcn con su irrupcion la continuidad de nuestro desarrollo organico como unidad histories, las probalidades de solucion se
alejan tanto cuanto el centro de la cuestion se
desplaza hacia una esfera mas ampL'a. Puede
verificarse la discrepancia senalada entre el proceso de nuestra economia y el de nuestra nacionahdad cotejando el aumento de la poblacion
cubana desde 1899 hasta la mas reciente estadistica dcmograhca. fechada en 31 de Diciembre
de 1928 (8), y el del incremcnto de las zafras
azucareras en igual periodo: la poblacion ha crecido en un 128'82%. puesto que en 1899 era de
1.572.797 y hoy es de 3.598.933; la produccion
azucarera. en tanto. ha engrosado en un 1.369'34%
puesto que en 1899 fue de 335.668 toneladas
mientras que en 1926 fue de 4.932.095 toneladas.
Cuba, por sx sola, con su propio capital y sus
propios brazos. no hubiera podido extender la
xndustria a un lx'mite peh'groso para la mayoria
de la comunidad dice el ilustrado periodista e
historiador doctor Ramiro Guerra en su gran
libro avizor y admonitorio “ Azucar y Poblacion
20

en las Antillas (9). Esta misma idea la ha
descnvuelto en un articulo titulado “ Pais Pequeno.
Ncgocios Pequcnos publicado en “ El Diario de
la M arina" de esta capital (10). La economia
cubana actual com o apartado que es de un sistema mayor no se halla vinculada historica m
socialmente a la nacionalidad cubana; empotrada
a ella ticne su centro motor en otra esfcra extranjera.
Antes me refer! a la industrializacion de nucstra agricultura. Y en este becbo se encierra— co 
m o en un microcosmos— toda la subversion a
que venimos aludiendo. Ya a fines del siglo
XVIII, como puedc colegirse del “ Discurso sobre
la Agricultura de la Habana y Medios de Fomentarla" de don Francisco de Arango y Parreno (11).
el cultivo de la cana y la fabncaci6n del azucar
eran las primordiales operaciones economicas del
pais. Entonccs e inmediatamente despues se
llevaban en una escala lo suficientemente bumilde
para que un solo capital particular pudiera ejecutar ambas. A mediados del subsiguiente siglo
XIX— y lortalecido por la propaganda del Conde
de Pozos Dulces— se cambio el ingenio en central,
y surgio asi el “ colono", encargado del cultivo
de la cana. El colono ni entonces ni despues
ni a Kora que parecc fatal la desaparicion del tipo*
ha constituido una clase (12). Suj'eto economico
transitorio y subordinado la funcion a el asignada
se compnme por dias. Su apancion en el esce21

nano del azucar rcpresenta el momento en que
este era verdaderamente un producto agncola-mdustnal. Cuando la agncultura cubana podia
aspirar a una orgullosa paridad con la industna.
A si se j ustifica la ideologia economica de la epoca:
Pozos Dulces decia: * mi conviccion mas mtima.
manifestada ya repetidas veces. es que a Cuba
lo que mas cuenta le tendria seria el poder esportar la cana en lugar del azucar; pero mientras
esto sucede— y yo creo que sucedera algun d!a—
lo que mas debe procurarse es dar al azucar
aquella forma venal que necesite menos preparaciones manufacturers (13). Y Ramon de la
Sagra: “ una de las condiciones precisas para
el exito de la cana. debe ser su independencia
de las tareas de la fabricacion del azucar. que
ninguna analogia tienen con las agronomas, son
excesivamente costosas para multiplicarlas en
cada iinca, complican su gobierno y admimstracion y obligan a cultivar siempre en grande una
planta que se presta perfectamente a serlo
tambien en pequeno” (14). Y ello era porque
el capital industrial— forma densa y culminante
del capitalismo— no podia constituirse en un
pais tan atrasado economicamente como Cuba.
Necesitaba largos anos de integracion y de fortalecimiento para brotar com o fruto natural del
medio. Por eso su imposicion a la economia
cubana Ka transformado tan profundamente la
fisonomia de la misma. H a roto el equiiibrio
22

que senalamos y— como consecuencia— levantado
un formidable aparato industrial que esclaviza
por igual a los hombres y a la tierra. Algunas
cifras lo diran clocuentemente: en 1899 las inversiones norteamericanas en Cuba ascendian a
cincuenta milloncs de dolares (15) y en 1928,
segun ciertoa estimados. a mil cuatrocientos millones de dolares (16). **Un dolar de cada cuatro que los Estados Unidos ban invertido en la
America Latina, ba ldo a Cuba". *(17). De esta
suma colosal y abrumadora setecientos cincuenta
millones—*scgun el calculo de algunos (18)— se
ban invertido en la mdustna azucarera.
Las consecuencias pavorosas de esta subita
industrializacion de Cuba son evidentes. El Estado es impotente para contener los desmanes
que en la consecuci6n de su lucro acometen las
grandes empresas. Fuerzan la poblaci6n vernacula a condiciones feudales de trabajo y si
ellas se resisten o abandonan el territorio que
por generaciones ocupan para emigrar a la ciudad
o a porciones todavia mdemnes del azote imperialista, importaran braceros haitianos y jamaiquinos tarados atavicamente por la servidumbre
o la barbarie. Elios son— infelices parias del
siglo XX— propicio caldo de cultivo para la deb'ncuencia, la incultura y la mas bumillada de
las esclavitudes: la que no se rebela. La propie>
* * ‘O n c dollar ou t o f every four invested in Latin A m erica
by tbe United States has gone into C u b a "
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dad territorial se rendira al oro del invasor dando
inicio— para usufructuar las calidas palabras de
Fernando Ortiz— al "creciente latifundismo. que
en el siglo X X puede casi reproducir el fenomeno
de las llamadas manos mucrlas conventualcs. con
territonos tan extensos que en otros paises serian
provmcias. con campos que son horizontes. con
bateyes que son ciudades. con ferro-carriles,
muelles. tiendas. hotclcs. vivicndas. servicios urbanos y hasta espectaculos. controlado todo ello
por una sola voluntad pnvada y con Irecuencia
movida por impulsos centrifugos y disociadores
de los nucleos centrales y organos soberanos de
la N acion" (19). La capacidad adquisitiva del
mercado nacional se reducira en grandes proporciones. afcctando asi al comercio, a los ingresos
de aduana y al "standard" de la vida en todos
los ordenes. La balanza de pagos— tan aclaradora en sus indicacioncs como xmprecisa la ba
lanza de comercio (20)— se modibca en perjuicio
del pais en virtud de su dependencia creciente
de las manufacturas extranjeras. La Banca---agena a los intereses del pais— bace efectivos sus
creditos pignoraticios y especula mas con los
bipotecarios. “ Declarase que el National City
Bank se bizo cargo de cincuenta a sesenta mgcnios en el verano de 1921" *(21). La vida economica toda— en sintesis— es victima de un co_ “ 'T h e N ation al City B ank is stated te have taken over
sn the sum m er o f 1 9 2 1 between fifty and s ix ty mills '
24

lapso que tiende a una permanencia asfixiante.
La economia cubana— llamemosla asi por su
localization ya que no por sue bcneficiarios— ha
sumergido a la nacionalidad cubana en el torrente de su agitada evolucion. Implantando cn
la Isla la tecmca. la trepidacion, las formas de
la gran industria ha pisoteado con audacia de
gigante lo que los acontecimientos y la prevision
habian fabncado. El trust , la concentracion
y la racionalizacion capitalistas, la division del
trabajo. y en ultimo termino, la plutocracia hacen
de Cuba un inmcnso distrito trabajador y de los
cubanos—cxcepto los que sirven para admimstradores o mayorales o los que imponen su
alianza— una gran masa uncida en la que una
late— aunque decadentemente— la civilizacion que
su posicion geograhca y su firme pasado debia
garantizar.
Una consideracion mas sobre nuestro panorama
economico puede ofrecernos conclusiones de ul
terior utilizacion al enjuiciar la cuestion latifundiaria. Nuestra economia es dependiente de la
economia norteamencana. La economia del azucar— particularmente— es la que mas estrccha el
vinculo y— en ultima instancia— la que de el deci
de. Por otros muchos conceptos Estados Unidos
y Cuba estan intimamente ligados desde un
punto de vista economico. Pero n in gu n o-n i
aun nmgunos— puesto que a tanto sube la primacia-—-puede contrabalancear al azucar en el

monto de las inversiones ni en las confluencias
mercantiles. Cuba es. para la economia mundial.
the sugar bowl” . Pero si puede aseverarse en
propiedad la sujecion de la economia de Cuba
a la de Estados Umdos no puede— igualmente—
decirse que Cuba sea un capitulo de la produccion azucarera yanqui. Y ello sencillamente porque tal produccion se desdobla en dos capitulos:
uno continental y otro colonial, y todavia pudiera
subdividirse este en d os: uno. el correspondiente
a Cuba. otro. el de Hawai. Filipinas y Puerto
Rico, detcrminados por las tarifas aduaneras.
Ahora se justihca economicamente la concurrencia de Cuba a los informes de la Comision de
Medios y Arbitrios de la Camara de Representantcs Norteamcncana cuando. los debates para
la proxima legislacion de aduanas. Y tambien
la paradojica confraternidad de los azucareros
estadounidenses de Cuba con el gobierno y la
opinion de la misma al mantener una tesis
unanime.
La situacion es. en su turbulento conjunto.
una inusitada prueba de las contradicciones que
pesan sobre el capitalismo. La produccion azu
carera continental— de remolacha y de cana— y
la cubana bastan para atender el consumo del
mercado norteamericano. Pero de una parte la
crisis de superproduccion mundial. y de otra
la politica proteccionista que demanda el inmenso
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aparato industrial de Estados Unidos, ponen en
pie de guerra la vida azucarera.
N o es solo economics la dificultad. La produccion de azucar de Filipmas—en su mayoria
no norteamericana— sc esta beneficiando en la
actualidad de la oncial condicion colonial del
arcbipielago. Si el capitalismo azucarero estadounidense logra igualar las lslas. a los cfcctos
de la importaci6n del dulce. a los demas paises
cxtranjcros. compromete la prospendad filipma
y con ello su tranquilo disfrute mctropolitano.
o— en la menos riesgosa de las alternativas—
da un estimulo mas al creciente movimiento
libertador que alia se incuba. Hawai y Puerto
Rico no ofrecen semejantes conflictos: las producciones y el “ status" de ambas islas no cm panan la paz romana que en ellas reina. Especialmente la segunda— sincronizada a Cuba en
tantos momentos de su bistoria— en que arrastra
su miserable existencia el “ jibaro" (22), patetico
“ specimen" del proletario antillano.
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II

N Cuba nunca ha surgido una escuela eco
nomica. Tanto en ttempos pretentos como
en los presehtes ha habido mentalidades que
alentadas por una viva mquietud patnotica y
poseyendo— en ocasiones— una penetrante vision,
se han dado a discernir los elementos de tal cual
fenomeno aislado. o— aun— a proyectar los sillarcs de la economia cubana. Pero todavia carecemos de un metodico y totalizador estudio
sobre el conjunto de nuestra economia. Por eso
un recucnto de la literatura sobre la materia
—que nos parece digresion oportuna antes Ac
adentrarnos en el analisis del latifundismo—se
multiplica en dihcultades. Unas de indole bibliograhca. pues las contnbuciones a que nos
referimos se hallan sepultadas en bibliotecas y
archivos. Otras— mas esenciales— porque es menester especular. correr el riesgo de la generalisacion para concretar las miras b&sicas de los
autores consultados. cenidos a indagaciones par20
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cclanas. De todos modos siempre sera ilustrativo glosar. al menos. los puntos de vista de
hombres como Arango y Parreno. Frias, Saco, y
hasta del espanol Ramon de la Sagra quc influycron decisivamente cn el sesgo de los acontecimientos cubanos del siglo XIX. Y seguidamente
abordar con identicos propositos los de mas recicntes personalidades.
Eran los preclaros varones mencionados Kombres de un insohsticado criollismo. Universitanos e intelectuales fueron. no obstante y ante
todo. polemistas a nombre de la nacion. ciudadanos que tuvieron un utilitano y patriotico concepto de la cultura. De abi lo angosto y pecu
liar de su ideologia economica. En ciertos extrcmos resulta anacronica para la epoca. En
otros. contradictoria. Predominantemente fis:ocratica resuenan en ella ecos del mercantilismo
y timidas voces precursoras del industrialismo
que expanderia con tan belxgero entusiasmo
Ad an Smith.
Gravitaba sobre ellos pnncipalmcntc la doctrina hsiocratica. La frase tipica: “ pauvres
paysans. pauvre royaume — pauvre royaume.
pauvre roi— " que revela las caracteristicas de
la hsiocracia. se Hermans a estas de Arango y
Parreno: " . . . la riquexa nacional. o lo que es
lo mismo la agricultura de Cuba", "s e busca .la
proteccion de la agricultura porque resulta de
ella el bien de todo el Estado. que no se trata de
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defender una parte sino de promover la felicidad
publica o sus verdaderos principios (23). y a
esta del Conde de Pozos Dulces: “ sin desconocer
yo que nuestra agriculture ba sido Hasta aKotra
lo que Ha podido y debido ser. no perdere ocasion
alguna de demostrar que el mas grave de nuestros
males para lo futuro. reside pnncipalmente en
esa faeilidad que Hasta ahora tuvimos de ser
grandes propietarios. grandes explotadores. pero
muy pesimos agronomos" (24) Particularmente
Pozos Dulces encam o el espintu de la clase
terratemente de su tiempo: el mo vim icnto reformista y en no escasa medida el separatista de
1868 no ocultaron jamas su manifiesta motivacion terricola. Pero no solo el sino todos sus
contemporaneos avisados— actores de una civilizacion patriarcal y esclavista— consideraron la
tierra com o el “ desideratum de todas las ri~
quezas y su cultivo la pnmera actividad econo
mics. Esta direccion pervive aun en el amHiente
y recluta mantenedores en notables nguras de
la actualidad. tales como el Profesor Ramiro
Guerra.
“ iCom o se ennquece una nacion? que es pa
ra Federico von KleinwacHter (25) la * cuestion
primordial del mercantilismo. fue tambien ob sesionante mterrogacion para las generaciones de
que Hablamos. Sent Ian la prosperidad colectiva.
de todos. com o cotidiano estimulante de tangible
satisfaccxon. Pozos Dulces decia: el verdadero
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patriotismo debe boy consistir en elevar la pequena propxcdad a su lcgltima funcion, devolvicndolc el nquisimo patnmomo del cultivo de
la cana y conservando para la industria y para
e l capital las no menoa remuneradoras funciones
del laboreo y comercio del azucar. T odos ganaran en el cambio. cultivadores y fabricantes;
ganara el pais en produccion y en estabilidad;
ganaran la llustracxon y la moralidad. y veremos
desaparecer. com o por encanto. ese fantasma del
clima. que basta abora paralizo las luerzas mas
mteligentes y productivas de nuestra raza y de
nuestra cxvilizacion ' (26). Y Ramon de la Sagra
lamentaba que se establccieran "los plantxos en
relacxon, no con las necesxdades del pais, sxno
conforme a la demanda comercxal ‘ (27).
Fueron xndustrialistas en cuanto concedieron al
prxncxpxo del trabajo preemxnencxa extraordxnaria
com o creaddr de valores economxcos. El Conde
de P ozos Dulces expuso toda una teorxa sobre
el trabajo en una de sus cartas a *‘ E1 Correo de la
Tarde" (2 8 ).
Y la posicion antxesclavista que
asumxeron los mas exxmxos representatxvos de la
epoca se abrmaba en el becbo indubitable del
nunimo rendimienio de la labor del esclavo.
En cam bio. no propugnaban la mbxbxcion estatal
que era dogma de la escuela mancbesteriana.
Recomendaban la independence entre las dos
fases del negocio azucarero: el cultivo de la cana
y la elaboracion del azucar: Saco escribia: cuan32

d o abogo por la produccion del azucar en pcqueno.
no es porque yo tema que sin esclavos no se Haga
en grande. Creo. por el contrano. que Habra
propietarios que a cl la se dedicaran, bien sea
pagando jornalcs. bien limitandose a construir
las fdbricas y maquinas necesanas para su claboracion y dejando a colonos el cuidado de cultivar la cana de su cuenta. Este ultimo sistema
se sigue en vanos paises. y casos Habra en que
sea entre nosotros prefenble al pnm ero; porque
dividida la tierra en pequcnas suertes. la cultura
sera m as perfecta: si el ano es malo. aborrara el
Hacendado los jornalcs. que de otra manera pagaria: y com o el interes del colono no esta limitado
por un salano fijo. se empenara en cultivar mejor
para que la cana rinda mas. pues que este rendimiento sera la medida de su ganancia (29).
Tambien la fragmentacion de la propiedad te
rritorial: “ Cuba debiera ser por cscelcncia— al
decir del Conde de Pozos Dulces— la patria de la
pequena propiedad y de los cultivos en escala
menor ’ (30). Y Arango y Parreno propoma en
su Discurso: **... dar reglas para cortar los excesos que comienza a Haber en la vinculacion de
grandes territories" (31). Otro topico asendereado fue el de la diversiiicacion de los cultivos:
La Sagra decia: Uno de los pnncipales dcfcctos
que se Han cometido en la organizacion economica
de la Isla de Cuba, fue el de Hacer depender cast
toda su nqueza del comercio exterior, limitando
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el circuto de los cultivos a un corto numero de
frutos no exclusxvos. antes por el contrano de
fac>l y abundante produccion en otros paiscs.
De aqui ba resultado que la prosperidad de aquel.
descansando sobre pocos puntos a la vex y
balf&hdose estas sujetos a vanaciones indcterminadas e imprevistas, las oscilaciones en la
fortuna publica ban sido tan frecuentes que solo
dependian de los precios de dos articulos en los
mercados europeos. Y no obstante que la expen'encia podia baber enscnado a los propietarxos a
ser mfis prudentes y previsores en el fomento
de los in^enios y cafetales. se lanzaron sin embargo
a extenderlos por toda la isla, cual si ella sola
bubiese de ser la productora de estos mxtos (32).
La memoria de aquellos excelentes cubanos no
necesita ser reivindicada. Si concretada. Porque aun en los sectores mas enterados de la opi
nion cubana se guarda de ellos un recuerdo asax
vago para ser enteramente nulo. Hombres de
indudable talento y de amplia intonnacion poseyeron— sobre todo— un exigente sentido de la
responsabilidad.
N o coordmaron dogmaticamente sus conclusiones. pero supieron discernir.
para ofrecerlas a su pais y a su tiempo, las tendencias de mas asegurada (ecundidad economics.
D on Francisco de Arango y Parreno— el ultimo
gran ciudadano espanol que dio Cuba— fue un
pragmatico oteador de caminos y a su accx6n
individual debe la evolucion de nuestra economia
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mas que a mnguna otra. Don Francisco de Frias
Jacott fue cl patriarca que kablo las zozobras
y las contradicciones de la dekmcion cubana de la
economia de Cuba, y— admirable mterprete de su
labor— auspicio el {omento de una fuerte clase guajira erguida sobre la pequena propiedad y trabajando un pequeno cultivo y raantenedora {rente
a las formas de la mdustna naciente— cuya mision no parece baber comprendido plenamente—
de una agriculture autonoma y diversificada.
Jose Antomo Saco fue el poligrafo msigne que
ofrendo su vida a una fe liberalista que lo aislo
seneramente de sus contemporaneos.
En todo el resto del siglo y tambien en el pri
mer cuarto de este fueron meramente personates
las opimones que se emitieron. Desplazado el
foco de la opinion letrada al problcma politico
que akora se ofrecia urgente y decisivo, no se
vertebro mngun otro movimiento economico como
el que culmino en la estafa de la Junta de Informacion de 1866. En la actualidad parece in
corporate de nuevo ante la publica curiosidad
la cuestion economica y ya la prensa o escntores
nacionales y extranjeros o ya el propio gobierno
insisten en la magnitud del tema. Diriase que
la indigencia a que nos ka conducido aquella
criminal locura que llamamos {araonicamente las
cacas gordas es la que— a golpes de kambre— nos
incita a meditar sobre los term1 nos angustiosos
de nuestra situacion. Y no es pesimismo o in-

genita dcsespcranza la quc nos representa cstc
afanoso interes de ahora com o una boabdilcsca
actitud quc— quizas— no valga sino com o gesto
de epilogo.
D e lo6 publicistas cubanos que hoy trabajan
en este orden de investigaciones es Ramiro Guerra
el que da un ejem plo de mas perseverante y
estudiosa insistencia. Recuerda— por mas de
una abnidad personal e ideol6gica— al Conde de
P ozos Dulces. Sus campanas periodisticas me*
recian una m as bonda y conmovida rcsonancia*
Su libro “ Azucar y Poblacion en las Antillas'*
— ya citado— es, para la vida civil cubana, la
m as trascendental obra publicada en el pais en
la tiltima decada. Exponer las opinion es contenidas en ella y comentarla brevemente es conocer la personalidad de su autor. Guerra mismo
sintetiza sus puntos de vista al decir: “ En la
actualidad, com o resultado de nuestro paciente
trabajo, creemos firmemente Haber llegado a poner e n claro lo que pudieramos llamar el misterio
de la substitucion de la poblacion blanca por la
negra en las Antillas, encontr&ndonos, ademas,
en condiciones de establecer en relacion a dicho
ienomeno, las siguientes conclusiones que estim am os de extraordmario alcancc para cl pre
sente y el porvenir de C u ba: Pnmera, el latifundio azucarero es cl responsable de esa subs
titucion de una poblacion p or otra. Scgunda, el
proceso de substitucion se desarrolla conformc
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a un ciclo siempre igual; requiriendo una transformacion previa de la propiedad y en Cuba ha
comenzado a producirse con toda su fuerza en
lo que va de siglo. de donde results que no se trata
de un peligro de la colonia, al cual hemos escapado
ya, sino de una amenaza real de la epoca preecntc. en virtud de que no nos hallamos frente a un
mal colonial propiamente dicho. sm o a un azote
originado por causae cconomicas y nnancieras
que lo mismo pueden darse en una colonia que
en una nacion libre y soberana. Tercera. lo funda
mental del hecho consiste en crear una organizacion
social y economica inferior, de explotadores y
explotados. siendo, en realidad, la cuestion ra
cial enteramente secundaria. El africano y su
descendlente de las Antillas estaban socialmente
mas mdefensos que el bianco, podlan resistir
menos la prcsi6n de la fuerzas economicas opresoras del latifundio, y por eso eran mas f&cilmente
presa de este, quedando reducidos a una esclavitud real en lo pasado y a una servidumbre ec o 
nom ics en lo presente; pero no estamos en presencia de una cuesti6n de razas. sino de un regi
men de explotacion de la tierra que divide la poblacion en dos grupos: un corto numero de dependientes del capitalismo, que dirigen y administran la siembra de la cana y la fabricaci6n y
embarque del azucar; y una masa de trabajadores
asalanados. de la raza a que la necesidad obliga
mas perentonamente a conformarse con un jor37

nal minimo y a tolerar un mvel de vida mas bajo.
segun las circunstancias de cada lugar: negros en
Jamaica y Barbados, negros e indos en Trinidad
y la Guayana inglesa; negros y blancos en Cuba
y Puerto Rico., etc. Como antidoto desenvuelve
"u n programa de accion nacional contra el latifundio' que coraprende tres puntos basicos
cada uno de los cuales tiene un (in propio y
abarca una sene de cuestiones que. aunque puedan aparecer. en segundo termino, son importantisimas: 1.°.— N o mas extension del latifund io ; 2.° —N o mas importacion de braceros :
3.°—Tierra propia para el cultivador *. Segun
el doctor Guerra— y be aqui una de sus comcidencias con Pozos Dulces. e indirectamente con
los (isiocratas—-*'los economistas de todos los
tiempos y de todas las escuelas ban reconocido
sin excepcion, que la actividad productora por
excelencia, la actividad creadora de nqueza verdaderamente tal. desde el punto de vista colectivo, es la agricultura. siguiendole a distancia.
la selvicultura, la pesca y la mineria. y mucbo
mas lejos la mdustria y el comercio.
Cast
igual pensaba el ministro Sully en el siglo XVII
cuando afirmaba: *‘labourage et paturage sont
les deux mamelles de la patne .
La transcrito basta para mostrar la agudeza
del pronostico y la vaguedad del diagnostico.
corolario de una etiologia turbiamente puntualizada. N o es eate el lugar para extendernos en la
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cntxca del hecbo. la que— por anadidura— karemos
al cnjuiciar la cuestion latifunidaria. Pero ^co
rno no senalar que el latifundismo no cs un impulso
autogenetico que quepa combatir en si mismo.
sino la proyeccion de todo un movimiento ab>
sorbente provocado, a su vcz? por la concurrencia
de dos sistemas economicos diametralmente distintos? ly como no ver que el latx£undxo asucarero es una fuerza mtegrante de la concentracxon industrial, que demanda la racionalizacion
y la standardxzacxon de la produccion. la division
del trabajo y la elimmacion de la competencia?
iY com o no realizar que la pequena propiedad
— celula de la civxlizacion agricola— es incompa
tible con el gran aparato industrial que— para
desgracia de la nacionalidad cubana— se ba ensenoreado de Cuba? ly com o confiar al Estado
cubano— ficcion politica sin un robusto sustent&culo economico— la reivxndicacion de nuestra economia? Volveremos mas adelante sobre estas
capitales mterrogaciones.
Notable tambien es el libro del Sr. Emilio del
Real y Tejera *‘La Industria Azucarera de Cuba
(33) el cual no obstante ser un estudio tecnicoeconomico de insuperable documentacion. aboga
por ciertas medidas para **la defensa de la economia nacional de Cuba de muy bipotetica implantacion. H e aqui algunas: “ que se prokiba
la fusion de Companias azucareras (la formacion
de Trusts) y el establecimiento de nuevos ingenios.

cxcepto en cl caso de sustituci6n dcntro de la
misma provincia y, prefcrcntcmcntc. cn la misma
zona, de un ingenio demolido. por otro de no ma
yor capacidad industrial"; “ que sc impida el
aumento de capacidad industrial de los ingenios
que existen, fijando el maximun para cada
ingenio, por su produccion calculada en cien
dias de zafra normal, conforme a su organizacion
actualmente"; “ que se estimulen y favorezcan
siembras y cultivos de cana por el sistema de
colonato y se grave y dificulte basta impedirlas,
las siembras y cultivos de cana p or el sistema de
administracion ; ' que se modinque la Orden 34
de 7 de Febrero de 1902. adicionandola con preceptos que autoncen y regulen la construccion,
sos teni miento y explotacxon por cualquier per
sona natural o juridica, de oias ferreas de uso
publico. destinadas. necesariamente el transporte
de mercancias y frutos; siendo obligatorio su
enlace con las lineas de los ferrocarriles de servicio publico construidos o que se construyan;
sujctandose' aquellas vlas. en cuanto les sea
aplicable, a lo que este legislado y dispucsto y
en lo sucesivo se legisle y disponga para las de
dicbos ferrocarriles publicos y dcclarandose libre
el -uso de las vias ferreas. cuya construccion se
autonza, sin otra limitacion que la de ajustarse
los transportes a lo que disponga y al pago de la
tarifa que apruebe al efecto. la Comision de Fe
rrocarriles".
40

El escntor espanol Luis Araquistain en su libro
cordial y amistoso **La Agonia Antillana" (34)
glosa la tests conocida del doctor Ramiro Guerra,
pero juzgando insuficientes las soluciones que
este propicia y descartando como imposible la
nacionalizacion de la tierra que el adelanta. es
cribe : ’’solo queda el otro camino: la expropiacion
compulsiva de la tierra. como ba HecHo Mej'ico,
por un acto revolucionano del Estado, o por un
movimicnto revolucionano del pueblo de Cuba.
iE s esto posible? Posible. si. Pero solo bacicndo
antes tnzas la Enmienda Platt, es decir, violando
el Tratado que forzosamente le impusieron los
Estados Unidos. pues Cuba carece de facultad
para desbacerse jundicamente de ese yugo que
secuestra su soberania. aunque no quieran reconocerlo mucbos cubanos. Lo peor de todo no
es el latifundio azucarero. sino el Estado norteamencano. con sus acorazados y su infanteria
de Marina, que vela por su intangibilidad".
“ Words, words . words, que dijo Sbakspeare.
L;bro de pmacular importancia es “ Our Cuban
Colony de Leland H. Jenks. Alortunadamente
ya se ba publicado una traduccion castellana.
Es unico en sus proporciones, en su veracidad
y en su informacion. Cuando se acometa la tarea de bistonar la economia cubana esta gran
obra ser£ indispensable. Cierto sector de cubanismo bipocrita ba vociferado contra el libro.
o contra su titulo que es. probablemente. lo unico
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que de el sabian. Pero los que somos lo bastantc fuertes para poder ser sinceros con la verdad
y con nosotros raismos agradecemos a su autor
la msobomable honradez y la mteligencia con
que ha abordado un asunto de tamana vitalidad.
Un examen meticuloso senalarla errores y limitaciones y la investigacion podria hacerse mas
acendradamente economica; maculas no m&s en
el logrado esfuerzo. La conclusion a que llega
Jenks sc me antoja contenida en esta pregunta
cstampada en la c'ar&tula del volumen: Le hemos
dado industria a Cuba, pero son libres los cuba>
nos?" * (5 ) y el libro todo parece mdicar que lo
que resta de libertad cubana es una mambisa
cifra potencial de escasa virtualidad actual.
Creeriamos incompleta esta sucinta exposicion
si no le anadieramos dos intentos legislatives
encammados. directamente. a contener los progresos del latilundismo. Uno, obra clarividente
de Don Manuel Sanguily. El otro. proposicion
como abochornada que sc frustro casi imperceptiblemente en la Camara de Representantes.
El pnmero es de una particular sagacidad.
porque oirecido a la consideracion del Senado
en el ano subsiguiente a la inauguracion repu
blicans aumentada sus posibilidades de cumplimiento en toda la medida en que todavia estabamos al margen de las posteriores enormes ex* * ‘W e Lave given C uba industry, but are the Cubans
free ?"

portaciones de capitales norteamericanos. Y tambien en el HecHo— de mera oportunidad polxtica—■
de que el juvenil Estado Cubano gozaba de un
prestigio interno y de una simpatia externa
que—por lo menos—■hubieran amortiguado cualquicr repreai6n contra el. Intrin Becamente cntrana una perspicacia para lo inmediato y una
intuicion para el porvenir que aereditan— si ello
fucra menester— la talla egregia de la personal^
dad que lo concibio. Se le deparo un destino
indigno de su relevancia; pasado a la Comision
de C6digos no ha vuelto a salir de clla para ser
discutido. Hclo aqui segun consta en el Diario
de Sesiones del Senado (35):
“ El Senador que subscribe, tiene el Honor de
ofrecer al Senado para su consideracion las ob servaciones siguientes:
No Hace mucbos dias publicaba la seccion de
un diario de esta Ciudad, consagrada a la defensa
de los intereses cconomicos del pais, un articulo
sin iirma. pero del que se dice que esta mspirado
por el "Circulo de Hacendados de la Habana” .
dando angustiosa voz de alarma ante los peligros
que corremos a virtud de la irrupczon de extranjcroe que vienen a Cuba con el exclusivo objeto de
adquinr a bajo prccio porciones mmensas de
tieiTra. y la prontitud con que sus duenos cubanos.
por imprevision o por ansia mal calculada de
obtener dinero efectivo. se desprenden de su patrimonio.
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Es f&sil de notar cl numero considerable de
extranjeros. en su mayor parte americanos del
Norte, que llegan a la Habana y se derraman
por el territorio de la Isla. con el prop6sito de
aduenarse de la tierra. N o pasa dia sin que se
sepa de enagenaciones a su favor, que se cuentan
por millas o cientos o aun miles de acres, Zonas
inmensas, los alrededores de Nipe y de Bakia
Honda, ambas orillas del Cauto. en extension
extraordinaria. ban pasado a poder de los extranos. M uy recientemente se ha publicado la noticia de que un conocido hacendado acaba de
traspasar a un comprador americano, propiedades
valiosas ubicadas en Holguin, hasta la cifra de
setenta y cinco mil acres. Desde el pasado ano
anunciaban periodicos de la vecina Republica que
el Trust azucarero habia aumentado sus fondos
en unos quince millones de pesos que se destinarian a adquinr terrenos cubanos para la siembra de la cana y la fabncaci6n de aziicar.
Ante este peligro pavoroso. el escrito a que se
ha hecho referencia. clamaba por la conservacion del dominio de la tierra para los nativos;
porque. a juicio del autor. si lo perdieran estos.
y por la incesante inmigracion de extranos y la
preponderancia que Kabria de darles multitud de circunstancias favorables. perdieran tambien su lengua. llegaria para los cubanos la kora
mas critica de su Kistoria. la Kora de la agonia
y de la extincion mas ruin y vergonzosa; pues
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sin duda ninguna. el predominio social primero y
seguidamente el predominio y la direccion en la
esfera politica. en todas partes, corresponde
a los due nos y senores de la tierra.
Al paso que se desenvuelve esta verdadera re
volucion economica, a que seguiran consiguientemente una revolucion social y una revolucion
politica. esto es. la transformacion de la nqueza
territorial con el traspaso de su propiedad. y.
por ende. la influe ncia inevitable de los poderosos
extranjeros en la vida diaria. en el desgaste.
en el descredito y adulteracion de nuestro idioma.
y. al cabo. en la legislacion y la suerte debnitiva
del pais cubano. muy pronto nos solicitaran problcmas o complicaciones formidables ante las
cuales serian inutiles los lamentos. aunque no
seria menos positiva y dolorosa nuestra impotencia para resolverlos com o exige la preservacion
de nuestra nacionalidad.
Porque abora es el momento mas premioso
— ya que acaso no sea demasiado tarde— para refrenar los apetitos desordcnados y funestos. y
contcner la calculada y artera codicia que nos
amcnaza de ruina y descredito. al Congrcso acude
el que susenbe. para que mterponga como un
valladar su salvadora accion legislativa: y, en
tal concepto. tiene el Honor de reclamar la atencion del Senado para que examine la actual
situacion del pais y provea a su remedio en la
forma y manera que considere mas ebcaz. estudian45

do y acordando lo que tenga por conveniente
acerca del siguiente:
PROYECTO

D E LEY

Articulo primero. Desde esta fecka queda terminantemente prokibido todo contrato o pacto
a virtud de los cuales se cnagcncn bicncs raices
a favor de extranjeros.
Articulo segundo. Los que kasta la fecka se
kukieren perfeccionado surtiran todos sus efectos
legates.
Articulo tercero. Queda prokikido a los N otarios Publicos la autorizacion de ninguna especie de titulos o documentos en que se infrinja
o kurle lo dispuesto en el articulo primero.
Articulo cuarto. Los actos y contratos que se
efectuaren contravmiendo lo antenormente dis
puesto son nulos y sm mngun valor.
Articulo quinto. Las leyes penales que se dicten por el Congreso determmaran las responsakilidades en que mcurrieren los Notanos por la
contravencion de lo dispuesto en el articulo ter
cero.
Articulo sexto. Ningun extranjero. ni ninguna
Sociedad extranjera. de cualquier clase y denominacion que fuere. podran fundar caserios. poklados y ciudades, sin autorizacion previa del
Congreso de la Republics, mediante informacion
acerca de su convemencia o necesidad.
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Articulo septimo. Los caserios. poblados y
ciudades establecidos con la autorizacion a que
se reficre el articulo anterior, se regiran siempre
por y conforme a las Leyes dc la Republica.
Articulo octavo. Los caserios construidos en
los bateyes de los ingemos de azucar. y otras
cualesquiera fincas rusticas. cuya poblacion no
fucrc inferior a doscientos cincuenta moradores.
se incorporar6n a los Ayuntamientos mas pr6ximos. de los cuales seran considerados como
barrios, rigicndosc por la6 Ordenanzas y disposiciones que en aquellos dictaren o estuvieren
vigentes.
Articulo noveno. Los poblados que pasaren
de doscientos cincuenta moradores basta mil,
podran constituirse en Municipios si lo rceomcndarc la excesiva distancia de los Ayuntamientos
mas inmediatos. Los de mayor poblacion basta
cuatro mil o mas moradores. solicitaan su constitucion en Municipios conforme a las Leyes de
la Reptiblica.
Palacio del Senado. Marzo tres de mil novccientos tres.— Firmado.— Manuel Sanguily".
El segundo proyecto a que nos referimos fue
presentado a la Camara de Representantes y
decia as i: (36)
A

LA

GAMARA

Considerando: que debe evitarse— por deber
patriotico y por convenience econo mica— que
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a rro stro

la d e f e n s a d e

la

p r o p o s i-

ci6n— el doctor Ezequiel Garcia Ensenat— pucsto
que el miamo Representantc Arteaga quc la presentaba cast sc cxcuso de kaberlo Hccbo. Combatida por loa doctores Viondi. Ferrara y Gon
zalez Lanuza no llego a aprobarae.
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HI
A evolucion de la propiedad territorial cubana es facil de trazar. A1 Kacerlo colocaremos histoncamente al latifundxsmo. lo que
— indirectamente— nos proporcionara salxentes lxneamientos del mismo.
La corona espanola declaro tierras realengas
todas las de la Isla. Gracias a este dominio
eminente del monarca las concesiones de terrenos,
que eran declaratorxas de propiedad, se otorgaban
en calidad d c mercedes a los vasallos distinguidos
o leales. Unas— las mas importantes— se denominaban “ caballerias” ; las otras pconias .
Diego Velazquez— primer Gobernador de la colonia— no repartio muebas debido al exiguo numero de colonizadores. Por lo tanto quedo una
inmensa propiedad realenga. Coexistiendo con
cstas formas se organizaron los ’ “ ej idos” o te
rrenos comunales. que no llegaron a perdurar.
Hacia 1536 esta facultad del Gobernador. como
delegado del Rey, fue usurpada por el cabildo de

L

51

Sancti Spintus al conceder a un vecino un extenso
hato. Dcsde 1574 se revxstxo la costumbre de
cierto cariz legal al respetar el O idor Alonso Caceres— autor de las lamosas Ordenanzas M uincipales— su persistencia. As! se concedieron
grandes extensxones de txerras que constituycron
verdaderos latilundios ganaderos. Pero este latifundio no producia los males del actual tanto
por la escasez de la poblacion com o por el derecho
que se reservaban los cabildos de concesionar
estancias incluso dentro de los terrenos dedxcados
a hato o corral de ganado. Com o el latiiundio
ganadero devino hacienda comunera lo explica
i nsuperablemente don Francisco de Arango y Parreno: algunos atribuyen su escasez (la de las
aldeas) y la despoblacion de los campos al me*
todo con que se dxvidio su propiedad entre los
pobladores. Llevados del principio general de que
es un obtaculo para la poblacion el reunir en
una o en pocas manos el dominio de inmensos
terrenos. declaman contra las mercedes de los
hatos. corralcs o cabanas de la Isla de Cuba,
que por su grande extension pusieron en pocas
manos la propiedad de todo el territorio; pero
a mx parecer se declama sin justicia y hay muy
poca exactitud en esta obscrvacion. Yo pienso
todo lo contrario. Lejos de creer que la des
poblacion resulta de estas mercedes. juzgo que
las tales mercedes resultaron de la despoblacion
y que las que subsisten hoy es por la misma
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causa. M e cxplicarc. Cuando se dividio la Isla.
ni babia ganado ni babia labranza. Se sabe quc
lo primero es mas facil. y es la ocupaci6n favorita
de los pueblos nacientes. La Habana. sin em
bargo, reumo ambas miras. Dei6 para la la~
branza el temtorio necesario. y repartio el otro
para la cria de ganados. Como eran pocos los
Habitantes de la Isla, les cupo a mucbo y se
repartio casi entera entre ellos. A estos 'seguramente no perjudico el repartimiento. Todos
diran conmigo que proporciOnaba grandes com odidades a la pnmera raza. Vino la segunda. la
tercera o la cuarta y aqui es donde podran sentirse los males; pero tampoco existen. N o babia
inconveniente alguno para dividir entre varios
bijos una gran posesion, ni menos lo bubo ja mas para destmar a la labranza las baciendas
de criar. A medida que ba ldo creciendo aquclla
se ban ldo dividiendo estas y puede decirse que
su subsistencia depende del mayor o menor
fomento de la agricultura. Si ayer llcgo v. g.,
basta tal punto, y manana necesita pasar adelante
el amo de la bacienda de ganado que debe destinarse a la labor, tiene el dia mas alegre de su
vida, porque de $16,000.00 o $20.000.00 que
valia todo su terreno destmado para Cria, y medidos por leguas. va a sacar $300,000.00 o
$400,000.00. vendiendolo por caballenas. para
ingemos. sitios de casabe o potreros, etc. N o es.
pues, esta propiedad de grandes ferrenos la que
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pcrjudica a la poblacion. Los economistas Ha
rlan de otra. de la perpetua en una casa. o familia.
de donde no puede salir ni dividirse (37)'*. De
m odo que una misma finca era copropiedad de
v a n os; pero com o el deslindar las porciones respectivas era costoso y no remunerador cada parte
alicuota se representaba en una cantidad de la
total, en los llamados "pesos de posesion". Pero
ya en los albores del siglo pasado se impuso tambien la liquidacion de las Haciendas comuneras.
Se multiplicaron en toda la Isla los sitios de labor
y las demas formas de la pequena propiedad,
puesto que urgia, mediante la diversificacion de
los cultivos, mantener cubierto el mercado interno. En esta epoca un mgemo de tipo grande
necesitaba—-nos inform a el doctor Ramiro Guerra—
a lo sumo, cuarenta caballcrlas de tiexra, un
cafetal mucHisirao menos. y las ve^as y las estancias menos aun" (38). La industria asucarera
crecia Horizontalmente y la ganaderia y el cafe
no Habfan descendido a la decadencia actual.
A pnncipios del siglo y amparado en el nuevo
status politico, se rnicio la adquisicion de tierras en gran escala por companias y ciudadanos
norteamencanos. Como ejemplo de las depredaciones que se cometieron creo pertinente referir
la compra por la Nipe Bay Company'*, domiciliada en Jersey City, Estado de New Jersey,
de tres mil setecientas trece caballerias de tierra
en la provincia de Santiago de Cuba por el precio
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de cien dolares am encanos!. segun consta en la
escritura numero ciento noventa y tres. otorgada
en 5 de Abril d e 1905. ante el Notario Publico
Licenciado Salvador Perez Fuentes (39). Y las
atrocidades que se impusieron y legalizaron con
motxvo de deslindes y amojonamientos todavla
las recuerda la tradicion oral popular. A esta
fase subsiguio la que todavia vivimos en que la
concentracion de la propiedad inmobilaria es un
aspecto de la concentracion industrial que Ha
HecHo disminutr el numero de mgemos y acrecentar la capacidad productora de los restantes.
Precisemos las proporciones del latifundismo
azucarero para despues pasar a su interpretacion
economico-politica. Ramiro Guerra dice: * Segun un cuadro estadistico publicado en M ayo del
cornente ano. por la Comision Nacional de Estadisticas. con datos sumimstrados por los m ismos centrales, en 1925-26 los 180 y tantos xngenios de Cuba poseian mas de 170,873 caballerias
de tierra. Calculadas a 134.202 metros cuadrados por caballeria, arrojan un total de 22.931
kil6metros cuadrados que representan, aproximadamente, el 2 0% del area total de Cuba. La
provincia de Santa Clara, la tercera en extension
de Cuba, cucnta 21.411 kilometros cuadrados
de superficie, de manera quo los ingenios poseen
tierras que. en total, ocupan un area mayor.
Pinar del R io y la Habana tienen. en conjunto
21.271 kilometros: asi. pues. la tierra poseida
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por los ingenios reprcsenta una supcrficie mas
cxtensa que cstas dos provmcias juntas.
Un cuadro del numcro de kilometros cuadrados
poscido por los ingenios en cada provincia. con
el tanto por ciento del area total de las mismas
que representan. nos da los siguientes datos:
Pinar del Rio . . . . 629 k2. . 5 % del area total.
H a b a n a .....................1128 k2. 14% del area total.
Matanzas ............. 2353 k2. 2 8%
del areatotal.
Santa Clara ......... 3718 k2. 12%
del areatotal.
Cam agiiey................5486 k2. 2 1 % del area total.
Oriente...................... 9574 k2. 2 6 % del area total.
Los centrales que molieron este ano son 185.
pero esto no signibca que esta inmensa extension
de tierras, 22.931 kilometros cuadrados. se Haya
concentrado en manos de 185 propictarios. En
realidad, las entidades propietarias estan representadas por una cifra. mucKo mas baja. porque
Kay compamas que poseen o controlan un numero crecido de ingenios". "Piensese que en
Cuba Kay vastas regiones. com o la Peninsula de
GuanaKacabibes. gran parte de la Cienaga de
Zapata, la Sierra Maestra. el macizo montanoso
de Sagua de Tanamo y Baracoa. y otras. que no
son cultivables. y se tendra idea de la proporcion en que el latifundio asucarero Ka acaparado
la tierra laborable de Cuba. Pero todavia Kay
m&s. Los ingenios controlan, por arrendamiento.
mucKos miles de caballerias de tierra. aparte de
las que poseen, y otros miles m&s de Kncas que.
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enclavadas dentro dc la zona del latifundio y
sin ferrocarriles del servicio publico a su alcance
ni centrales vecinos a los cuales vender la cana.
estan enteramente a merced de la Companla la
tifundists. quo los domina sin Kaber invertido un
centavo en comprarlas. M as del cuarenta por
ciento del area total de Cuba, quizas. esta dominada por el latifundio" (40). Sobre estos datos
— los m as fielcs de que Hemos podido disponer—
puede calcularse el valor de la propiedad terri
torial latifundiaria. Tasando en mil pesos la caballeria de tierra obtenemos un resultado de
$170,873,000.00. Esta cantidad no representa
proporcionalmente la influencia del latifundio
azucarero en los destinos de la nacionalidad cubana. Segun Leland H. Jenks— autor del ya
citado “ Our Cuban Colony *— los ingenios norteamericanos controlan 6.274.000 acres de
tierra cubana.
Son fabulosas las cantidades de terrenos dominadas por algunos ingenios. El "Vertientes"
en Camaguey, dc la Compama Azucarera de su
nombre. llega a un total entre terrenos propios
y arrendados de 7.465 caballenas. El Jaronu .
de la Central Cunagua. S. A., en la misma provincia. a 5.150 caballenas. El “ Preston", de
la “ United Fruit Co.“ . en Oriente, a 5.683 caballerias. El “ CHaparra". de “ The Cuban American
Sugar C o.", en On’ente. a 6.647 caballenas.
El "M anati", de la "M anati Sugar C o ." y 1 am 57

bien en Orxente a 7.680 caballerias. Y son numerosos los de mas de 1.000 caballerias.
Una sola compama, la “ Cuba Cane Sugar Co.,“
controls 8.054 caballerias en Matanzas, y en
Camagiiey 8.170 (41).
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IV

O D E M O S ya precisar la indole economicopolitica del latifundismo y— por lo tanto— su
posicion relativa en el complejo de la economia
de Cuba. Porque com o vcrificaremos seguidamente de lo uno surgira lo otro.
Cuba— economicamente— es una extension de
la economia norteamericana. Esta. en plena efervescencia capitalista. ba trasplantado a nuestro
pais un regimen de produccion que nos es tan
extranjero a nosotros com o consustanciai a ellos.
Hablo de la gran industria. Esta forma econo
mica comporta como secuela propia la standardixacion. la racionalizaci6n. la division del trabajo,
la eliminacion de la competencia y cuantas caracteristicas bacen de la actual etapa de la eco
nomia capitalista una novisima en comparacion
a lo que otrora parecieron moldes eternos de la
misma. H a senalado el marxista-revisiomsta
Rodolfo Hilderfing com o el capitalismo ba apuntalado su existencia renunciando al liberalismo

P
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de antano que elevaba la competencia y el libre
juego de la oierta y la demanda a la categoria de
dogmas inmutables. Los "trusts y los sindicatos de capitalistas mtroducen en la economia
el principio de racionalizacion y de segundad
que otros regimenes precomzan. Asi, una compania petrolera no es solamente extractora del
aceite sino tambien industrial, comerciante, ferrocarrilera y Kasta naviera. Sometiendo todas
estas actividades a un esquema general puede
imprimirseles mayor eficacia que si hubiera que
acordar mtereses y voluntades contrapuestas.
Otro tanto sucede con la industria azucarera.
Los enormes capitales invertidos en ella, ya en
maquinanas mmejorables, ya en la capacitacion
de tecmeos, ya en la construccion de largas redes
ferroviarcas y en la babilitacion de sub-puertos,
ya en la ereccion de verdaderas ciudades, repre
sent an una energia que tiende— por impulso organico— a su maximun de actividad. En este
desplazamiento como biologico W a su geofagia
— que le garantiza la elimmacion de la compe
tencia, esto es, la elimmacion del colono nativo.
Por lo tanto una misma situacion puede enlocarse desde diversos miradores: uno econom ico;
otro politico-social. Desde el primer punto de
vista el latifundio no entrana un retroceso. La
produccion del azucar en grande escala puede
acometerse mas brmemente contando con la pre
via cooperacion de uno de sus elementos— la tie60

rra—que dependiendo de la eventualidad de un
contrato o consorcio. Por esto siempre me ha
parecido falaz la analogia del latifundio romano.
aquel que “ perdidre Italiam al decir de Plinio.
y el azucarero de Cuba. El de Roma fue el
coehciente de su decadencia economica, lo que
tanto vale com o decir de la decadencia de una
edad historica. Por una parte la depauperacion
de los esclavoa y de otra la carencia de numerario
de los senores convirtieron en campos yermos
las mmensas fincas de la peninsula mediterranea.
Esta miserrima situacion ha perdurado hasta nuestros dias como se desprende de las siguientes
palabras de Charles Gide: **Esos latifundios se han
perpetuado a traves de laEdad Media entre
las manos de los principes romanos o de los principes toscanos; todavia se hallan. en gran medida.
en manos de grandes senores que puedcn poseer
dominios de vanos millares de hectareas. pero
que no son lo bastante ricos para cultivarlas.
como han podido hacerlo los landlords mgleses:
les hanan falta millones . ^(42) En cambio, el
latifundio azucarero de Cuba cs el mdice del
apogeo de la industria del azucar. Marca el
* " c e » latifundia s e so n t perpetues a travers le m oycnage. en tre les m ains d e s princes rom ains o u des princes
toscain s: ils so n t encore aujourd hui. d a n s une grande
mesure. entre le s m ains des grandes seigneurs qui peuvent
posseder des dom aines des plusicurs m ilhers d hectares
m ais q u i n e sont p a s a ss ex riches pour
le s cultiver,
com m e on t pu le faire les landlords an glais; il leur faudrait
des m illions"
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momcnto en que una tipica temperatura capitalista invade el mercado. Siempre decimos latifundio asucarero porque la afectacion industrial
del latifundio tiene implicaciones que un atento
observador no puede desdenar. N o es el actual
un latifundio com o el antiguo ganadero de Cuba,
producto de la voluntad de unos hombres. Ni
com o el romano. sombra de una muertc proxima.
Es la subordinacion de un elemento productor
al conjunto que racionalmente lo comprende.
Es— por as! decirlo— un movimiento de orden y
disciplina economics.
Dejamos sentado con anterioridad que la industna azucarera cubana esta mcorporada a un
partido de la economia azucarera estadounidense.
Esta faccion— creemos que tambxen dijimos— esta
en permanente pie de guerrra en cuanto al grupo
rival. Este espxritu litigioso es inmanente al
capitalismo. Si no fuera por la propia medular
consistency del capitalismo norteamencano que
tiende por si— apartc la voluntad de su personal—
a rcvestirse de estas formas combativas y moder
ns 6 de que ya bemos hecHo mencion /n o lo
orientaria Kacia la gran indu6tna con toda su
cobortc esta pugna en que vive. sabedor de que
ostcntaria en ella una mejor posxcion controlando
todas las fascs del negocio que no evadiendoselc
algunas de su alcance? Aun entonces— teoricamente— un positivo beneficio alimentaria los apetitos latifundiarios.

En las discusioncs que entre noaotroe ha promovido este problems parccc olvidarse una verdad
importante. La de que la pequena propiedad
y el pequeno cultivo. como los medianos. son
— no obstante su afirmativa sigmficaci6n nacional
y patridtica— principios anticconomicos. Florecen en etapas primi gen l a s de la production,
cuando la capacidad del trabajo personal y ma*
quinista no ha alcanzado el valor y la hneza que
en la actualidad. Cuanto las perdidas incidcntales en las tareas productivas no importa tanto
supnmirlas como ahora. Pero'aun Henry George
—-que es dos veces clasico. por la celebndad y
por la edad— sustentaba: Si sc puede cultivar
m is barato la tierra en grandes extensiones que
en extensiones pequenas. restnngir la propiedad
a pequenas porciones equivaldrfa a reducir la
produccion conjunta (o total) de nquesa; y en
tanto en cuanto esas restricciones se impusieran
y fuesen efectivas. tenderfan a dismmuir la productividad general del trabajo y del capital" *(43).
Y el derecho positivo parece recoger esta creencia
a! auspiciar mediante el retracto entre colindantes
la integracion en considerables umdades de la
propiedad territorial, por asi convcmr a los fines
* if land in large bodies can be cultivated m ore cheaply
than land in sm all bodies, t o restrict (ownership to sm all
bodies w ill reduce the agregate production o f w ealth, and.
in s o far a s such restrictions are im posed a n d take effect,
w ill they tend to dim inish the general productiveness o f
labor and c a p ita l"

agricolas. Ademas. la pequena propiedad trae
aparejado un estatismo social paralizador. Por>
que una porcion considerable de la poblacion se
acomoda a un rutinano y Humilde vivir que— por
imbibita mclinacion— se resiste a toda alteracion o
recomposicion, aun cuando vengan inspiradas en
un mas justo concepto de la equidad. Se opera
como un soborno en que la tierra funge de arras.
El caso de Francia es reiteradamente citado.
Y sc evoca su Heroica contraofensiva de 1914
como testimonio de la virtualidad de la propiedad
territorial Iraccionada. El ejemplo cs cquivoco.
Porque si los mctalurgicos de Paris veian en la
reconquista de la Alsacia y la Lorena una esplendida pcrspectiva y en los connacionales que la apuraban hermanos de libra martir de muy distinta
mancra debieron pensar los que opinaban— como
opinamos nosotros— que las vidas de los hombres
no deben hgurar como sumandos en los balances
de la plutocracia. Esta pequena burguesia provinciana que se ha erguido sobre el suelo frances
— y que ya la literatura ha caricaturizado dcliciosamente—es un pesado lastre para los huestes
porvemnstas del gran pais.
Mexico es un ejemplo todavia mas cercano y
familiar. La Uamada revolucion mexicana—sin
duda la mas elocuente y original penpecia amencana del siglo— ha culmmado en la apancion
y el cohesionamiento de una pequena burguesia
nativa. Emiliano Zapata personifica la frus64

tracion d e la gleba indigena com o falange directora de la epopeya. Alvaro O bregon ea la fraseologia popubata— demagogica y sincera— que
cubriria lo que ya en Plutarco Elias Callea ae
mueatra conciencia, aun en fermento pero ya
segura. de una claae media criolla. La revolucion mexicana. pues. Ka evolucionado bacia los
propositos de eaa naciente pequena burguesia.
Ejem plo: Los ejidoa que ae ban resucitado favorecen la propiedad pnvada de las tierras. Con
ello la revolucion construye el primer peldano
que sostendr4 la meaocracia mexicana.
L o anterior responde a una vision puramente
economica del latifundismo. Y ya adelantamos
que ae im pom a otra. Y es que abora podemoa
venbcar lo que al micio anrmamos respecto
a la oposicion entre las dos realidades politica
y economica. Porque si la produccion mundial
de azucar cuenta con el latifundio com o uno de
loa factores d e su crecimiento y su estabilizacion
el Estado y la sociedad cubanos descubren en el
— en grados diversos pero amboa altos— una amenaza presionante. El Estado, porque el latifundiamo es un progreso en la abaorcion imperiabsta
que le enrarece su atmosfera y la provoca m tromisiones. La sociedad. porque detenida en su
evolucion y com pnm ida en sus dimensiones se ve
forzada a convivir con una rainoria forastera que
impone un estado de “ fa cto " bumillante. Jenka ba
d ic b o : “ La propiedad absentista de la induatna cu 65

tana es un problems. no Solo en cnanto la personalidad individual del cubano resulta disminuida al
ser atcnaceada por Id maqumana dc la empresa
moderna. Es un problema de la nacionalidad Cu
bans *(44). En estos term 1 nos es menester
plantear el problems— el problems de Cuba: la
economid azucarera nortcamencana de la Isla
contra la nacionalidad que en la misma se ba
constituido. Y tambien contra el Estado cubano.
Ya nos ima^inamos que al exponer estas coil*
clusiones a que nos ba conducxdo una recta
interpretacion de los heebo's. muebos objetaran
— que a tanto puede llegar la incomprension— que
reducimos el papel disolvente del latifuridismo
azucarero. Lo que bemos prefendido es fijar su
posicion. para esclarecer lo que va parando en
tdpico. Y es que esta popularidad protestataria
— y valga la frase— que suscita el latifundismo
se genera en el simplisrao de las mayorias.
Abarcar teoricamente el cuadro del imperialism©
o presenter su com ente— a la manera de Sanguily—
es ciertamente mas diffcil que verse exp'ulsado
del solar que h 6 s fue tradicional y desbacerrios
en l&grimas a cuenta de nuestra candidez. El
pueblo cubano no descubre en la palabta irnperialismc— alusion al kccho fundamental de la eco* “ absentee proprietorship o f Cuban industry is a problem
not on ly in that the individual C uban is dw arfed in per
sonality b y being caught u p in the m achinery o f modern
enterprise. It is a problem o f Cuban nationality
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norma contemporanea (45)— mas quc una inten
sion demagogica o romanticamente patriotica.
Y sectores quc B e pavonean de entcrados exoncran al termino de todo su irrefragable contenido para etiquctar con el ilusorias animadversxones etmcas o nacionalcs. N o es, pues. insolito que un ignorante espejismo dote a la ola
cercana que amaga con inundarnos la casa de la
fuerza toda de la marea. Y que revista a quien
propugne. aun en las zozobras de la inundacion,
el levantamiento de un dique del Horror de la
perfidia.
El latifundio es la cnstalizacion del proceso
imperialista. N o su causa ni su cstimulo. Privando de su mdependencia al guajiro y de reservas
al resto de la poblacion muestra de un golpe la
dolorosa situacion a que lenta pero decisivamente
Ha Uevado la maniobra— manosa. subterranea o
enfatica— del impenalismo.
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V

O E suelen colofonar los cstudios de la indole
del que aqui prcscntamos sugincndo toda
una polltica que sea la traducci6 n practica del
pensamiento de su autor. N o lo barcmos en
esta ocasion y ello no solo porque tal proposito no
estaba entre los que nos incitaron a la prcsente
tests sino tambien porque—una cabal smcendad
nos obliga a confesarlo— no acertamos a prender
nuestra sc a mnguna de las soluciones que se ban
expuesto y basta de las que. a ratos. parecen
solicitar nucstro entusiasmo. La conzesion es
doblcmcntc valedera: por sincera y por expresiva.
Y lo ultimo no tanto de una actitud personal— que
en ese caso se despojaria de toda signibcacion—
sino general. La incertidumbre y su corolario
la irresolucion d i c e n — positiva y negativamente— notorias cualidades de un caracter o de
una epoca. Cuando don Miguel de Unamuno
grita su incomprension de los modernos valores
literarios y politicos irrumpc en el esa elemental
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genialidad que es el mas preciado don de su
cspintu. Cuando un pais y una epoca articulan
contradictorias declaraciones inseguras, el socio
logo o el historiador kalian en ellas una leal
piedra de toque. Asi hoy los cubanos. particularmente los jovenes. Esclarecer este esccpticismo de salvese quien pueda" que germina
en las mas senaladas figuras de nuestra juventud
seria presenciar una honda tragedia. Tragedia
tropical: con bambalinas jocundamente arbitranas. apartes de choteo ? y trajes deportivos.
Tragedia de las autenticas: vestida d e fiesta.
Pero no podemos detenernos en la gr&vida re
flexion de esta postura.
Pero si nos excusamos del gesto catedratico
que demanda toda smtcsis resolutoria no creemos
que debemos hacer igual con algunas consideracioncs que, todavia entenebrccicndolo mas, habran de dar a la exposicion que antecede de un
episodio de la economia de Cuba una virtualidad
suasona mayor. L o hacemos con un doble fin,
doctrinal y personal: para sustentar mas xeciamente nuestra interpretacion y para justincar
e l pesimismo que rezuman estas paginas. Porque
destinada la juventud a un desbordado vitahsmo
eufonco es cast una subversion verla refrescar la
desilusion con riego de dialectics. Pero en todo
caso, seria una subversion noble en la innoble
subversion de los legitimos valores de las cosas
y de los hombres.
,
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Hcmos destacado com o deficiencia d c cuantos
programas se ban coordinado para salvaguardar
el porvenir economico de Cuba el rol conductor
que en ellos ec asignaba al Estado cubano. Su
peculiar condicion oficial y extraobcial cn el concierto internacional obstrucciona su posible vmculacion a cualquier movimiento encarmnado a restanar las graves beridas de la nacionaUdad cubana. Aun m as: los grupos sociales sobre los
que parece gravitar no ofrecen. en este sentido.
ninguna esperanza cierta. Ultimamente el Es
tado cubano ba permitido traslucir que acepta.
como nervio social que le mantenga. cierto niicleo
de la clase media nacional que sc inicia a la vida
de las bnanzas. del co mercio y de la industria.
La suerte de este sector ee incierta porque ba
surgido en circunsta acias excepcjonalmente opuestas al logro de sus ambiciones. Es un intento.
un tanto anacronico pero no por cso carente de
sentido bistorxco. de constitucion clasista. Su
conducta equivoca se debe al que el alineamiento
economico y social a que ba surgido coarta su
tendencia natural de desarrollo. De abi el aportunismo transaccionis.ta que se impone. Amaga
un timido golpe que auspicia sus intereses—el
actual semiproteccionismo cubano— pero evade
toda friccion comprometedora. El Estado .cuba
no. pues, mesologica y orgdmcamente, es una
institucion al margen del pueblo cubano. No
oretendemos descartar con esto la posibiljdad de
•¥T1

un azar contrario. Pero solo cuando extraordinanos requerimientos de tactica politica !o demanden podra sobrevenir.
Antes aludiamos a la incertidumbre de la vida
nacional cubana. Ella entrana un vici'o funda
mental. Una colectividad puede saber afectadas
en provecbo ajeno sus naturales medios de exis
te n ce pero aun alimentar una viril idea de su decoro y de su futuro. Elio sera cuando un discreto
calculo de probabilidades no tina de ridiculo esa
exigents dignidad. En caso contrario. la realidad
misma im pone la ultima y esencial renuncia;
la de la voluntad. Entre una y otra etapa cabe
una intermedia— eclectica y, por lo tanto. contradictona. Aquella en que un buidero bienestar
parece recordar el mmimo deber de la defensa.
Apuntara una inquietud entre las bias mas sensibles de la poblaci6 n que se vertir^ en el libro
y en la conferencia y en la conversacion. Y una
biperestesia en las masas que. com o por anunciamiento magico. las bar£ seguir al lfder o al
apostol que predican la muerte y la daci6 n.
Simultaneamente se Kara oir la vox multiple de la
reaccion: los prudentes. los pacificos. los sentimentales. los egoistas. los ventrudos. El dinero
cantara la cancion del soborno. En sum a: se
formara un ambiente de accion%d c discusion, de
rebeldia. La crisis se actualiza. H ay vida porque bay crisis, y con ella interrogaciones y zozobras. Pero puede. tambien. en ocasiones ve72

rificarse la tran0 ici6 n en medio a un cstupor
estupefacto de 0 1 mismo. Algo a0 1 como el
aaombro de un valetudinano al que un ineaperado
colap so deeterrara bacia la muerte. En Cuba
todoe aabemos que debemos Hacer algo y aun lo
que debemos bacer: nadie bace nada ni aabe
por que no quiere bacer nada. Eatupor. Incertidumbre. El fen6 meno. por aupueato. no es una
mistica entelequia. Una repetida fruetracion he
roic a. un deacr&dito tradicional de la funcion ma
gistral y paatora. una artificial tomca de liquidacion responsabilizante y otraa concauaaa mas
que no acertamos a aislar aclaran— porque la
juatifican— eata depresion en aua alientoa que
padece Cuba.
El balance—en fin— no puede aer maa descsperado. De laa dos Cubas cubanaa que al principio teorizamos una lo cs epidermica y adjetivamente; otra. es incoberente. insuficiente. Pero
no es aatisfacer una puenl debilidad consignar la
verosimilitud de una reivindicacion. Coexistiendo
con esa laxitud civil florece boy en Cuba una espontanea curioaidad por motivos deainteresados.
Creyentea en el contenido bistorico y mediato
del arte, la literatura y la ciencia nos regocijamos
doblemente en su actual rectificaci6 n : por si y
por el ambiente que la sostiene. Vemos— tambien
—an el movimiento criticista que boy se organiza un
mdice de esplendidas perspectivaa. Porque una
colectividad que alienta deeeos de cultura no
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podra jamas conceder su aquescencia a modulos
barbaros de vida. Y no otra calificacion merece
una abyecta clientela economica y politica como
la que se instaura al cabo del proceso imperialista.
La clave del problema esta en discernir cristalinamente el concepto de la libertad del momento
bistorico. Entendemos la libertad a la manera
economica-materialista de Carlos M arx, inspirada segun Arturo Labriola (46)— en este profundo
pensamiento de H egel: “ la bistoria del mundo
es el progreso de la conciencia de la libertad” .
Para Marx libertad es sinonimo de imperio so bre la naturaleza y se garantiza mediante el con
trol de las necesidades. Libertad— por lo tanto—
es fruto de ciencia y sabiduria. Opinamos que
solo una metodica. rigurosa y total comprension
del complej'o cubano puede conducirnos a su desenlace. Esto es. imponiendo a los acontecimientos la mtebgencia libertada de errores y
de mitos. Con el animo emocionado de contribuir modestamente a ese resultado bemos sostenxdo nuestro empeno.
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